





Sustainable Regional Formation in Mountain Towns  
Focusing on Cultural and Social Enterprise Activities
Yoriko SENUMA and Misako KASUYA
This study demonstrates that regional formation through cultural and social enterprise activities is 
useful in ensuring the sustainability of towns in mountainous areas. The target area is Nantan City 
（formerly Miyama Town）, Kyoto Prefecture, which is in a typical mountainous area. The reason for 
choosing Miyama Town is that it is an area with a valuable tourism resource: a “thatched-roof village” 
（Kayabuki-no-sato）. The researchers reviewed previous research and conducted field visits in November 
2019 and March 2020.
In 2002, as a result of repeated discussions among the residents, a limited company, Network Hiraya 
（currently an incorporated company） was established jointly by the residents, who also, in the same 
year, opened and operated a store, Flat Miyama. It became clear that the Miyama Town Development 
Committee is indispensable for sustainable regional formation. Such efforts to promote regional 
development are expected to lead to further development of cultural and social enterprises.
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2019 年 11 月と 2020 年 3 月に，美山町での現地視察
とヒアリング調査，京都府南丹広域振興局及び森の



































































































2）。町の人口は 3,675 人（男性 1,753  女性 1,922）で
ある（2020 年 4 月 1 日時点）。減少化する人口の中で
は農業従事者数は多く，1995 年時点で約 3,300 人で




28.9％（2020 年時点）注 3 と比して，美山町は 38.1％






















国の重要文化財　石田家 1650 年（370 年近く前）に建てられ，年代がわかっている農家建築で日本
最古。
自然 芦生原生林，由良川 環境教育（希少な動植物の生息生育地）

















スポーツ 交流 ネイチャーガイド トレッキングツアー，日帰りハイキング，雪の美山の
スノーシューハイク










































美山町の入込客数は，2012 年までは 58 万人～70
万人の間で推移し，ほぼ横ばい状況であったが，近
年のインバウンドブームにより外国人来訪者が増え，

























2016 年は 89.6 万人と過去最高の入込客数（896,934
人）であったにもかかわらず，観光消費単価は 941












































































































注 1： DMO（Destination Management/Marketing 










年 1 月 11 日。
注 4： 環境省「地域産業関連表」「地域経済計算」，経済
産業省「観光予測プラットフォーム」。
注 5：「全国 DMO 巡り Vol. 23」国際イベントニュース
（https://ev-news.jp/?p=25724　ア ク セ ス 年 月
日： 2021 年 1 月 11 日）および公益社団法人日本観
光 振 興 協 会「第 18 回 DMO 先 進 事 例 に 学 ぶ」
（https://www.nihon-kankou.or.jp/dmo/news/






































引き」（最新版は第 3 版，2018 年），https://www.mlit 
.go.jp/kankocho/page04_000081.html
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